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Abstract
This paper aims to examine how reconciliation is developed through apologies towards damages by war, 
comparing the actions of nation-state, damaged areas and NGOs concerning the Vietnam War.  The second 
aim is to consider official and non-official memories about Vietnam War both in the damaged country and 
the country that caused damages, further investigating the relationship between a variety of memories and 
political systems.
During the Vietnam War, South Korea sent the second largest group of armed forces, but recently the 
Korean’s memories as heroic stories have been confused since Han-kyoreh magazine reported that  Korean 
troops conducted mass killings.
After 30 years, an ex-service Korean’s group visited the Ha My hamlet, Quang Nam Province, where 
slaughters occurred in 1968.  They built a monument for the victims.  But when it was completed, the 
group felt shocked about a poem on the massacre on the monument.  After going back to Korea, they 
 demanded revisions.  The Vietnamese government, which was asked for revisions by the Korean  Embassy, 
put pressure on the villagers, who finally covered the inscription.
Vietnamese policy is to seal the past and look to the future as at present, the most important issue 
for the government is to procure development funds from other countries, and to maintain the legitimacy 
of the Communist Party through economic development.  Therefore, the memories of the Ha My, whose 
villagers did not necessarily contribute to the Revolution, could not become an official memory.  Further, 
those memories are not connected with nationalism.  This point is the most different when comparing with 
the case between Korea or China and Japan.
After the report by the Han-kyoreh, one Korean NGO started volunteer activities for Vietnamese 
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survivors.  Through those activities, some survivors have been healed, and for the sake of the Korean 
NGO, the memory of Ha My, which can never become official memory, is preserved in Vietnam.


































月に非戦闘部隊である医療班 130人とテコンドーの教官 10人が派遣されたのを皮切りに，第 2
段階として翌 65年 2月に軍事援助団指揮処，陸軍に属する野戦工兵 1大隊，野戦工兵修理保持
班，防備大隊，運搬中隊など，つまりは工兵部隊を中心に計 2,000人が派遣された［Ku Su
Jeong 2000: 64–66］。そして戦闘部隊を本格的に送ることになるのは，1965年 10月からである。
4,480人の旅団（青龍旅団）と 13,830人を含む陸軍 1師団（猛虎師団），軍支援司令部の計
18,500人強がベトナムに派兵された［ibid.: 69–72］。
米軍総司令部のウェストモーランド将軍は，65年 7月には 275,000人，66年 6月には 545,000
人の米軍の増強を要求したが，65年末の段階で米軍の総数は 154,000人しかおらず，446,000
人が足らないことになっていた。そこで韓国の戦闘部隊を投入することを計画した。これが第
3段階にあたる。当時，65年 10月 22日にクィニョンに入った猛虎師団が，11月から 12月に
かけてビンディン省で作戦を行い，「勇敢な」精神を証明しており，米国は韓国軍がベトナム
南部の戦場に最もふさわしいと考えるようになっていた［ibid.: 74］。
そして第 4段階の派兵は大規模に行われ，1966年 4月から 10月にかけてクィニョンの猛虎
師団に補充がなされ，ニャチャンに白馬師団が派遣されて，韓国軍の兵力は 45,000人に達した
［ibid.: 80–81］。67–72年までベトナム南部に駐屯した兵士数は 50,000人に及び，韓国軍が派兵
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インタビュー対象者（氏名，生年，職／住所など，インタビュー日時）
Đinh Văn Mãnh（1949）．クアンナム省新聞記者会副主席（省都タムキー市），2009年 2月 25日，ハミ村出身．
Định Văn Quyện（1957）．ディエンバン県ディエンアン社祖国戦線副主席，2009年 2月 25日．
Hà Phước Mỹ. ディエンバン県ディエンアン社人民委員会総務課長，2009年 2月 24日．
Hoàng Châu Sinh（1944）．クアンナム省祖国戦線主席（省都タムキー市），2009年 2月 23日，25日．
Lê Thị Tuyết Mai（1979）．ディエンバン県ディエンアン社青年団書記，2009年 2月 24日．
Nguyễn Chua（1935）．ディエンバン県ディエンアン社在住，2009年 2月 25日．
Nguyễn Cọi（1945）．ディエンバン県ディエンズオン社ハミ村在住，2009年 2月 26日．
Nguyễn Hữu Đổng（1973）．クアンナム新聞記者（省都タムキー市），2009年 2月 25日．
Nguyễn Lập（1952）．ディエンバン県ディエンズオン社ハミ村在住，2008年 2月 25日．
Nguyễn Minh Hùng（1952）．クアンナム省ディエンバン県副主席，2009年 2月 23日，ハミ村出身．
Nguyễn Ngọc Duyên（1964）．ディエンバン県ディエンズオン社副主席，2009年 2月 24日．
Nguyễn Xu（1929）．ディエンバン県ディエンアン社在住，2009年 2月 25日．
Phan Mậu（1928）．ディエンバン県ディエンアン社在住，2009年 2月 25日．
Phạm Thị Hoa（1927）．ディエンバン県ディエンズオン社ハミ村在住，2008年 2月 25日．
Trần Thị Được（1926）．ディエンバン県ディエンアン社当時フォンニ村在住，2009年 2月 24日．
Trần Thông（1964）．ディエンバン県ディエンアン社人民委員会，制度政策烈士傷病兵家庭担当，2009年 2
月 24日．
Trịnh Tây（1923）．ディエンバン県ディエンアン社当時フォンニ村在住，2009年 2月 24日．
Trịnh Thiên Chiến（1963）．ディエンバン県ディエンアン社当時フォンニ村在住，2009年 2月 24日．
Võ Văn Năng.  ディエンバン県ディエンアン社党委員会書記，2009年 2月 25日．
